




A Relevant to Accounting for Software Maintenance 






As for the purpose of this paper， itcorrects crack in the classification of maintenance in 
accounting standards for software. And it invents a relevant to classification to actual state for 
software and generalizes a relevant to accounting. In my plan， there is“maintenance" to mean 
the passive and positive maintenance correspondence for some kind of environmental change 
and to correct crack in accounting standards for software. This division is difference from “bug 
correspondence" to mean the removal of a defect and failure as negative maintenance. Also， the 
division of“zmρrovement" is al of the new additional correspondence except the maintenance 
correspondence. In addition， ithas created a new division of“'partial deletion" to mean the par-
tial deletion such as functions. These are responsive to the accounting， itis a clear classification 
not to leave room for interpretation in case of practical applications. 
[キーワード] ・ソフトウェア保守 (SoftwareMaintenance) 
・ソフトウェア会計基準 (AccountingStandards for Software) 
.適合性 (Relevance)
・資産 (Assets)
-受動的且つポジテイブな維持対応 (Passiveand Positive Maintenance 
Correspondence) 
























































ズ・ジョーンズに依れば，平均寿命は.MIS (Management Information System :経営情報シス
テム， 自社利用ソフトウェアの相当数を占める)が 10.13年，市販(市場販売目的ソフトウェア)
が6.50年，システム(基本ソフト等，市販と併せ市場販売目的ソフトウェアに相当する)が






ラス (RobertL. Glass)は.rプログラム開発に要するコストと時間は 平均で全体の 20~60%
である。残りの 40~80%は，保守にかかる(本書で後ほど展開する議論上，保守は，ソフトウェ
ア・ライフサイクル全体の約60%を占めるとここでは述べておく)oJとし，コストと時間の点で，
8 ソフトウェア・メインテナンス研究会 (2007)P.4 
9 ]ones.Capers (2008)邦訳P.244-246

































14 ]UAS (2010) P.l45 
15 情報処理推進機構 (2007)P.9-1O 
















































































































は「オペレーテイングシステム (OS: Operating System) Jでなければならない。以降では OS
と読み替える叱


































































































32 桜井通晴 (1993)P.59-60 
33 桜井通晴 (1993)P.60-61 









②FASB (1985)は， 1985年に公表された FASB (Financial Accounting Standards Board) 
のSFAS (Statement of Financial Accounting Standards)第86号「販売， リースその他の方法
で市場に出されたコンビュータ・ソフトウェアの原価の会計処理 (Accountingfor the Cost of 
Computer Software to Be Sold， Leased or Otherwise Marketed) Jで，現在の iFASB ACS 985-











③AICPA (1998)は， 1998年に公表された AICPA (American Institute of Certified Public 
Accountants)のSOP(Statement of Position) 98-1 i社内利用のために開発又は購入されるコ
ンピュータ・ソフトウェアの原価の会計処理 (Accountingfor the Costs of Computer Software 




Implementation/Operation Stage) Jで発生する原価に「トレーニング (Training)Jと「アプリ
ケーションメンテナンス (Applicationmaintenance) Jを挙げている。 par23.で， i内部及び外部
で発生したトレーニング及びアプリケーションメンテナンスの原価は.発生時に費用処理する」
としている。
































































































































































































































































































































































































































































-rソフトウェア技術ーソフトウェアライフサイクルプロセス一保守J(1SO/1EC 14764:2006， ]IS X 0161却08)
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